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Abstract
　　The purpose of this study is to examine hand weaving textile of the Iban in Sarawak State of 
Malaysia, its current stagnant situation of commercialization under the rural development program. 
For the purpose, their notions of livelihood should be understood in reference with the national 
development context and empirical ﬁeld data.
　　Weaving used to be seen widely among the many native societies of Borneo that are made for 
ritual use, however the practice rapidly died after modernization. Out of those cultures, the Iban pua 
kumbu textile is today presenting one of the images of the ethnically diversifying flourishing 
Sarawak besides its image also circulates on the mass media for Malaysia national tourism that states 
their multiculturalism. The national media has given an impression that weaving is still today 
popularly practiced among the Iban, however the situation cannot be generalized. From the Iban’s 
point of view, the situation of weaving is rather multifaceted, as it is seemingly dying, or still ﬁrmly 
persisted until the present day. 
　　The paper attempts to look at contemporary socio-economic factors that are mostly important 
for their daily lives such as migration to towns as well as regular farming activities. Thereby, it may 
grasp the multifaceted situations and go beyond conventional representations of weaving that lead to 
understanding further the intermixing dynamic states of dying and developing.
　　The investigation of the study reveals that textile weaving is deeply embedded in their daily 
lives based primarily on farming, however only given low priority just as a pastime. This is creating 
the gap between the idea of commercialization and their reality. Further, the weaving process is not 
divided into phases but the whole process normally be carried by one weaver to produce their own 
works. This can be one of the obstacles for the industrialization. 
　　The study recommends looking at weaving as embedded within their composite economy. That 
is, the means of livelihood in rural areas is in reality composed of a number of different activities. 
Considering this, it may be an unreasonable expectation of the government project to replace their 
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7　 その内容は、1991年の「VISION 2020」と互いに合致したものとなっている（Rauf 1994：215）。「パンだけ
では生きていけない」は、英語の慣用表現 “man cannot live by bread alone” である。
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きた（King 1990：163; Chew 1994：85; Sutlive and Sutlive （eds.） 2001：933）9。
　さらにサラワク州の開発を拒む主たる要因には、内陸地の複雑な地形と、人口分布のまばらさ
ゆえにインフラ開発の効果が地域住民にひろく浸透しえない点を指摘することができる（Masing 







































































また後始末もせず森を荒廃させると厄介視されてきた（Avé and King 1986：27）。つまり、焼畑
とは、収穫量が低いだけでなく、環境や土地の疲弊と劣化をまねく悪習的農法と見なされ、サラ






















析する（Cramb 1985; 1988; 2007）。ただし移動焼畑が環境に適合した農法であれ、人びとはなぜより高い収
穫が得られると説明される水田を選ばないかという疑問への答えにはならない。
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大なものも1900年に報告されている（Rousseau 1990：104; Waterson 1990：60）。イバンのロングハウス（rumah 
panjai）では、基本的に一軒によって１つの村落共同体が形成されるが、階層性をもつ中央ボルネオのクニャ
Kenya人やカヤンKayan人の社会では、いくつかのロングハウスが集合して１つの村落を形成することもある
（Hose and McDougall 1993： vol.1. 203; King 1993：220; Sutlive 1972：353; 内堀 1994：182; Sather 1996：77）。














































































































らんで帰郷する。同様に、クラムは、ビレックを長らくあけることは “pemali chelap dapur”（「炉を冷ますこ
との禁止」の意味）とし（Doveとの私信）、かつては月に最低２回は炉に火を入れることが規定されていた
が（Richards 1963：57, cit. in Cramb 2007：332 n.13）、その後規定は緩和されているとのべる。しかし、村（ロ
ングハウス）ごとにおいて規定（adat）は異なるというのが筆者の理解である。
85
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は、村長ら３世帯が村内においてもっとも熱心なキリスト教メソジスト派の信者であることから
説明できる。

















































































23 模様の題名「タイトル」（Gavin 2003）について、拙著（Hasegawa 2015）を参照。
24 また焼畑稲作だけをみても複合的性質がみられる。それはコメだけでなく、タロイモ、サツマイモ、キャッ
サバ、トウモロコシ、ショウガ類など各種野菜の種も同時にまき、また畑の周辺に植えつけられる多くの果
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図版出典
図１　2014年８月カピット県バレー流域村落地にて筆者撮影。
　　　 商業生産ではない、織り手個人の唯一無二の作品づくりとして、農耕作業の合間をぬって取り組
む。
図２　2008年12月カピット県バレー流域村落地にて筆者撮影。
　　　 プア・クンブ染織布は、先祖伝来の家財として家に受け継がれ、日常の儀礼活動に用いられる。家
宝級のプアは1970年代以降に西欧人の博物館関係者らに買いつくされたと言われていたが、じつ
はそうでもない。彼（女）らは売るものと売らないものを分別していることが筆者のこれまでの調
査で分かってきた。
